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Abstract
The purpose of this article is to present detailed information about home-care givers from 
Southeast Asia in Taiwan based on the results of fieldwork. Since its economic growth in the 
1980s, Taiwan has recruited foreign home-care givers as household assistants or nursing 
helpers for disabled senior citizens at a rapidly increasing rate. Many come from Indonesia, the 
Philippines, and Vietnam. This paper comprises four parts. The first part discusses in detail 
characteristic patterns of the social background of Taiwan including the acceptance of foreign 
workers and features of the Employment Service Act of 1992, which is the fundamental law 
concerning the employment and management of foreigners. The second part is about the 
current state of foreign care workers. Ninety percent or more are employed, not in institutional 
settings, but in homes. The third part describes working conditions and the environment in 
which employers request foreigner home-care givers, based on the foreign workersʼ employment 
investigation that the Ministry of Labor conducted in 2013. The fourth part discusses problems 
foreigner home-care givers will face in relation to the Long-Term Care Insurance Law, which 
will be enforced beginning in 2017. Based on the above-mentioned consideration, the author 
predicts a decrease in the demand for foreigner home-care workers, transformation of home-
care needs according to the nuclear family and change to small families, and an expansion of 
the acceptance of foreign care workers with mid-level skills.












































































































































































2014年 12月現在、外籍労工は 55万 1,596
人で、台湾の就業者総数 1,111万 8,000人の
5.0%となっている  11）。同時期の台湾の失業者




























































1992 年に 669 人ではじまり、1996 年には 














シア人が 17万 4,584人、フィリピン人が 2万
4,784人、ベトナム人が 1万 9,974人、タイ人
































































ち家政婦が 16万 4,000人、看護師が 1万 6,400
人、そして介護労働者が 6,500人であった  25）。
2010年には、海外で 9,293人のフィリピン人
介護労働者が新規採用されたが、そのうち台湾























































































































































































インドネシア 82.4% 中学以下 54.1%
マレーシア － 高校・専門学校 39.9%
フィリピン 10.6% 短大以上 6.0%
タイ 0.4%
ベトナム 6.6% 介護訓練受講



























































































最も多く、1万 8,780元以上 2万元未満が 7.0%、
2万元以上 2万 5,000元未満が 16.2%、2万
5,000元以上が 0.8%となっていて、同年の最
低賃金が月額 1万 9,047元で  41）、有資格の専
63台湾の介護を担う東南アジアからの出稼ぎ労働者たち
任介護職員一人あたりの平均給与が月額 4万




















































































































































































































































































































































































































台湾 27%、シンガポール 18％、スペイン 16％、
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人、そして 2014年が 33万 1,585人と増大し、
2000年から 2014年までの 14年間で 1.5倍の
伸びとなった。
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業中家事服務業之工作者自 88年 1月 1日起不
適用労動基準法」1998年 12月 31日発布。
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